
**OpenID Connect and OAuth 2.0 Primer**



Esta é a parte 1 de uma série de artigos que estou elaborando com o objetivo de ajudar desenvolvedores de aplicativos, engenheiros de segurança e tomadores de decisão a entender como adotar as melhores práticas do OpenID Connect e do OAuth 2.0. A citação a seguir diz tudo...

"O OAuth 2.0, nas mãos de um desenvolvedor com profundo conhecimento de segurança web, provavelmente resultará em uma implementação segura. No entanto, nas mãos da maioria dos desenvolvedores... o OAuth 2.0 provavelmente produzirá implementações inseguras." Eran Hammer, fundador original do OAuth

**Background**

Como observação, os termos usados ​​neste artigo (Provedor OpenID, Provedor de Autorização e IDP) são intercambiáveis ​​e se referem à entidade que emite e valida os tokens de segurança. OAuth 2.0 é uma estrutura focada em Autorização, originalmente projetada para permitir que aplicativos acessem APIs protegidas. Ela responde à pergunta: o que um aplicativo pode fazer? Com ​​a implementação do OAuth, um usuário apresenta suas credenciais a um Provedor de Identidade confiável (Provedor de Autorização) que, após o consentimento do usuário, fornece um token de acesso que pode ser usado pelo aplicativo cliente para fazer chamadas de API a um servidor de recursos. O token de acesso deve ter escopo limitado, permitindo que o aplicativo cliente acesse apenas os recursos permitidos pelo proprietário do recurso.

Você pode pensar no OAuth da seguinte maneira: você vai a um hotel e mostra seu documento de identidade e o recepcionista lhe dá uma chave (token de acesso) que permite acesso a um determinado número de quarto. A chave não tem sua identidade, mas você ou qualquer outro portador dessa chave (sua esposa ou filhos) pode entrar naquele quarto usando-a, desde que a data codificada na chave ainda seja válida. Você pode pensar nessa porta como uma API em um servidor de recursos. Indo um passo além, essa chave pode ser usada para ter acesso a outros recursos no hotel, como as portas laterais, academia, piscina etc. Como observação final, suponha que você perca ou extravie a chave. Você pode ir ao recepcionista e eles invalidarão a chave antiga e emitirão uma nova porque sabem quem você é. Você apresentou credenciais no check-in para o recepcionista. Você pode pensar neles como um provedor de autorização.

A estrutura OAuth 2.0, por si só, fornece informações limitadas sobre o usuário que foi autenticado e autorizado pelo Provedor de Autorização. Ela apenas fornece autorização com um escopo que define o que o aplicativo web pode acessar no servidor de recursos em nome do usuário. Portanto, se o aplicativo precisar fornecer uma imagem ou outras informações de identidade sobre o usuário, precisará de outra maneira.

Surgiu o OpenID Connect, um padrão baseado na estrutura OAuth 2.0. O OpenID Connect fornece a identidade do usuário. O provedor de autorização fornece um token de identidade que fornece as informações autenticadas do usuário por meio de declarações, utilizando um token seguro no formato JWT, facilitando a validação e a obtenção das informações do usuário. Ele também fornece um endpoint que pode ser usado por um servidor de recursos para obter informações do perfil do usuário por meio do token de acesso. Portanto, o OpenID Connect se baseia na estrutura OAuth 2.0, fornecendo essas informações de identidade ou perfil do usuário, e não altera o funcionamento do OAuth 2.0. Essa parte permanece a mesma.

**OAuth 2.0/OpenID Connect Roles**

Não ignore essas terminologias, tente entender esses conceitos e isso ajudará você a entender o OpenID Connect, o OAuth e a entender diagramas complicados de arquitetura de segurança.

O documento IETF do OAuth 2.0 Authorization Framework declara os seguintes atores e suas funções nos fluxos de tokens de segurança:

Resource Server: O servidor que hospeda os recursos ou serviços protegidos que requerem autorização específica para acesso. Pode ser um servidor de API, um servidor ou serviço back-end em um data center ou até mesmo uma aplicação sem servidor, como o AWS lambda, executada em um ambiente de nuvem por trás de um gateway de API. Ao longo deste documento, o conceito de servidor de recursos descreve qualquer uma das entidades mencionadas acima. O servidor de recursos valida o token de acesso para determinar sua autenticidade e se o portador do token possui a autorização adequada para acessar o recurso.

Resource Owner/End User: quando o proprietário do recurso é uma pessoa, é o usuário final que utiliza o aplicativo cliente para acessar um recurso protegido e é capaz de conceder acesso ao aplicativo cliente. Pensando de outra forma, o aplicativo cliente obtém acesso a um recurso protegido em nome do usuário autenticado. Observação: O proprietário do recurso pode ser um usuário privilegiado. O usuário pode fazer parte de um grupo que tem acesso a esse recurso protegido específico.

Authorization/OpenID Provider: a entidade que controla as decisões de autorização. Ela valida as credenciais do proprietário do recurso e emite os tokens de segurança usados ​​pelo aplicativo cliente para acessar o recurso protegido. Alguns o chamam de Provedor de Identidade (IDP) ou Servidor de Autorização.

Client Application/RelyingParty: O aplicativo que obtém os tokens de segurança do provedor de autorização e os utiliza para acessar um recurso ou serviço protegido. Pode ser um aplicativo legado em execução em um servidor de aplicativos, um aplicativo em contêiner em execução em um ambiente de nuvem, um aplicativo de página única (SPA) em execução em um navegador ou um aplicativo móvel em execução em um dispositivo.

**Security Tokens:**

Os tokens de segurança emitidos por provedores de autorização/OpenID Connect serão tokens de acesso, tokens de identidade ou tokens de atualização. Os tokens de acesso normalmente estão no formato JSON Web Token (JWT), que é independente, mas em alguns casos pode estar em um formato proprietário conhecido como tokens de referência. Já o token de ID estará sempre no formato JWT. Os tokens JWT fornecem informações ou declarações (atributos) na forma de pares nome:valor sobre o assunto (token ID) ou o que o portador do token (token de acesso) tem permissão para acessar (escopo). O formato JWT, explicado mais adiante neste artigo, permite que o aplicativo cliente e o servidor de recursos validem e analisem as informações contidas nos tokens.

**What is the JSON Web Token structure?**


Em sua forma compacta, os JSON Web Tokens consistem em três partes separadas por pontos (.), que são:

1. Header - O cabeçalho geralmente consiste em duas partes: o tipo do token, que é JWT, e o algoritmo de assinatura usado, como HMAC SHA256 ou RSA.
2. Payload - A segunda parte do token é a carga útil (Payload), que contém as declarações. Declarações são declarações sobre uma entidade (normalmente, o usuário) e dados adicionais. Existem três tipos de declarações: registradas, públicas e privadas.
3. Signature - Para criar a parte da assinatura, você precisa pegar o cabeçalho codificado, o payload codificado, um segredo, o algoritmo especificado no cabeçalho e assiná-los.

Portanto, um JWT codificado em Base64-URL tem a seguinte estrutura: x.y.z

* onde x = informações do cabeçalho conforme descrito acima
* onde y = informação de carga útil conforme descrito acima
* onde z = informação de assinatura conforme descrito acima

Um token codificado típico recebido do OP (OpenID Provider) pode ter a seguinte aparência: Observe os 3 pontos que separam o Header, Payload, e Signature



**JWT Claims**

A RFC9068 define um perfil para tokens de acesso OAuth2.0 usando a estrutura JWT. Essa estrutura fornece um conjunto padrão de declarações obrigatórias e opcionais para auxiliar na interoperabilidade. As declarações (Claims) podem ser para estrutura de dados, autenticação, identidade ou autorização. As declarações (Claims) são standard/default ou podem ser personalizadas.

iss - O emissor do token. Este é o domínio do provedor de autorização que emitiu o(s) token(s). Usado pelo servidor de recursos (no caso do token de acesso) ou pelo aplicativo web cliente (no caso do token ID) para recuperar o conjunto de chaves públicas JWKS do endpoint conhecido para validar a assinatura.

aud - the audience - qualquer string que descreva o destinatário pretendido para o token. Por exemplo, pode se referir a um servidor de recursos ou serviço de back-end.

exp - tempo com data, quando o token expira.

iat - A hora em que o token de acesso foi emitido


sub - subject identifier do resource owner para fluxos de authorization code. Para fluxos de client credential, o identificador deve refletir o clientID que solicita o token.

scope - O que o portador do token de acesso (geralmente o aplicativo cliente) tem permissão para fazer no servidor de recursos. Ler, Escrever, Excluir, Atualizar etc.

groups - Group geralmente mapeia para uma função. Uma reivindicação personalizada usada para determinar se o sujeito do token possui a função adequada para ser autorizado a acessar o recurso específico. Embora as funções não façam parte da estrutura OAuth 2.0, elas desempenham um papel importante no fluxo de autorização. Por exemplo: A autorização em um servidor de recursos específico consiste em funções que têm permissões sobre o que o portador do token tem permissão para fazer. Portanto, para mapeá-lo, as reivindicações de grupos mapeiam para funções e

**Access Token** - Tokens de acesso são credenciais usadas para acessar recursos protegidos em um servidor que os protege em algum lugar. Um token de acesso é uma string que representa uma autorização emitida ao cliente pelo provedor de autorização. Normalmente, um aplicativo cliente chamará uma API em um servidor de recursos com o token de acesso como um token portador no cabeçalho de autorização. Dependendo do servidor de autorização, a string do token de acesso pode ser analisável pelo servidor de recursos, como ao usar o Perfil JSON Web Token (JWT) para Tokens de Acesso. Eles contêm o escopo do que o aplicativo cliente tem permissão para fazer em nome do usuário e, possivelmente, declarações sobre o usuário, como grupos. Na maioria dos casos, o token de acesso será validado pelo servidor de recursos por meio de uma chamada de introspecção ao provedor de autorização para validá-lo. Ele também pode ser apresentado ao endpoint userinfo do provedor de autorização para obter a identidade do usuário (informações normalmente fornecidas pelo token id).


**Sample Access Token**



**ID token** - (AuthN) - Um artefato fornecido pela extensão OpenID Connect para OAuth 2.0 para permitir que usuários finais sejam autenticados. Ele fornece a identidade do usuário. O token ID é um token de segurança que contém declarações sobre a autenticação de um usuário final por um servidor de autorização. Você pode pensar no token ID como um passaporte. Você vai ao escritório do governo local e apresenta uma identidade válida, como uma carteira de motorista ou certidão de nascimento, para obter um passaporte que identifica quem você é e atribui (afirmações sobre você; peso, altura, idade, etc. Consulte o padrão OpenID Connect para obter uma lista das declarações padrão e suas descrições. Os tokens ID DEVEM ser assinados usando JWS (JSON Web Signature) e, opcionalmente, assinados e criptografados usando JWS e JWE (JSON Web Encryption) e, respectivamente, fornecendo autenticação, integridade, não-repúdio e, opcionalmente, confidencialidade.

**Sample ID token**


Este exemplo mostra o conteúdo de um token ID com informações sobre o usuário autenticado. Observe as declarações padrão fornecidas para o perfil do usuário em resposta ao escopo do perfil.



**Refresh Token** - token usado pelo aplicativo cliente para obter um novo token de acesso. Ele tem dois propósitos principais: (1) Permite que o aplicativo obtenha um novo token de acesso sem que o usuário precise se autenticar novamente. (2) Permite ter tokens de acesso com vida útil mais curta caso sejam comprometidos. O Refresh Token normalmente é enviado por um aplicativo a um provedor de autorização em segundo plano antes que o token de acesso se aproxime da expiração para evitar falhas em solicitações de API ou que o usuário precise se autenticar novamente.

Em resumo, o framework Oauth2.0 fornece o  access token (para acesso às APIs do servidor de recursos) e o refresh token (token de acesso de renovação), enquanto o OpenID Connect Standard fornece o token ID para identificar o usuário e seu perfil. Os fluxos a seguir mostram como esses tokens são usados ​​para fornecer autenticação e autorização para proteger aplicativos web.

**OpenID Connect flow with Security Tokens**



1. O usuário insere uma URL na barra de endereços do navegador para o aplicativo web (cliente OAuth). O pacote JavaScript (aplicativo web) é carregado no navegador, conforme mencionado anteriormente. O aplicativo web pode apresentar uma página inicial com uma janela de login ou recursos protegidos.
2. O usuário clica em um recurso protegido e é redirecionado ao provedor de autorização para apresentar suas credenciais ou a janela de login envia as credenciais ao provedor de autorização.
3. O provedor de autorização fornecerá um código de autorização de volta ao aplicativo (cliente OAuth) por meio de um redirecionamento pelo navegador ou de uma chamada de API para o aplicativo web.
4. O cliente OAuth troca o código de autorização por um token de acesso e um token ID. O cliente OAuth pode validar o token ID e armazenar ambos os tokens no armazenamento do navegador.
5. O usuário pode então clicar em um elemento no aplicativo web que resulta em uma chamada de API para o servidor de recursos (busca) com o token de acesso como um token portador no cabeçalho de autorização.
6. O servidor de recursos validará o token de acesso. Isso pode ser feito por meio da validação da assinatura do token localmente ou por introspecção, enviando o token ao provedor de autorização para validação.
7. O token de acesso também pode ser usado para obter as informações do usuário enviando o token para o endpoint userinfo do provedor de autorização.

**Getting the tokens (access and ID tokens)**

Como parte do processo de autenticação, o aplicativo cliente solicita ao endpoint de autorização ou token um token de acesso, um token ID ou ambos e, em alguns casos, um refresh token, dependendo dos casos de uso e do fluxo do aplicativo. Se um refresh token for obtido na solicitação inicial, ele poderá ser usado para obter outro token de acesso após a expiração do token de acesso. Esse processo pode continuar durante toda a vida útil do refresh token.

**Validating the tokens**

O aplicativo cliente valida o token de ID verificando a assinatura JWT usando as chaves públicas do JWKS do provedor de autorização que emitiu o token. Além disso, declarações individuais podem ser validadas no próprio token, como emissor, data de expiração, etc.

Autenticação de token com o emissor (issuer)

O servidor para o qual o token de acesso é usado (normalmente o servidor de recursos) é responsável por validar o token de acesso. Isso pode ser feito por dois métodos diferentes:

1. Introspecção de token - Uma solicitação de postagem é enviada ao Provedor de Autorização com o token de acesso no corpo da mensagem (recomendado). A resposta retornada deve indicar a autenticidade do token.
2. local validation - Como o token JWT é autocontido e pode ter a assinatura validada para autenticidade, não é necessário usar o endpoint de introspecção. Isso pode ser vantajoso quando o tráfego de rede é uma preocupação. No entanto, vale ressaltar que a validação local não leva em conta a revogação do token pelo provedor de autorização.

Authorization of the access token

O servidor de recursos deve verificar a declaração de público (aud) no token de acesso para verificar se o público-alvo pretendido no token aponta para o servidor de recursos. O servidor de recursos também deve verificar se a declaração de grupos no token de acesso corresponde às funções necessárias para os recursos ou servidor acessados. O escopo também deve ser verificado para verificar se corresponde às permissões necessárias (por exemplo: admin, read, update, delete, put, get etc.).

**Using the tokens**

O token de ID é usado pelo aplicativo cliente para validar a autenticação do usuário e obter informações sobre ele. Isso pode ser útil para a personalização de um site, usando nome, e-mail, etc. Ele não deve ser encaminhado para um servidor de recursos downstream. Em vez disso, o token de acesso deve ser usado para validar se o portador do token (aplicativo cliente) tem acesso aos recursos protegidos. O token de acesso é normalmente usado como um token portador no cabeçalho de autorização ao fazer chamadas de API para um servidor de recursos local ou na nuvem, um serviço de back-end ou até mesmo uma função lambda na AWS. Refresh tokens são usados ​​pelo aplicativo cliente para solicitar outro token de acesso caso o token inicial esteja prestes a expirar.

Além disso, tokens de acesso podem ser usados ​​pelo servidor de recursos ou serviço de backend para obter informações do usuário sobre o usuário autenticado (se o escopo contiver openid e perfil) acessando o endpoint userinfo do provedor de autorização.

**What are Scopes:**

Os escopos são um aspecto fundamental para determinar o que realmente estará nos tokens de segurança mencionados acima. Basicamente, eles se dividem em dois tipos: escopos de permissão e escopos de identidade, dependendo se você está falando de OAuth 2.0 ou OpenID Connect. Se você estiver falando de OAuth 2.0, os escopos fornecem quais ações ou permissões são permitidas pelo cliente no servidor de recursos. Por exemplo: ler, gravar, excluir registros, acessar diretórios específicos, etc. A estrutura do OAuth não fornece um padrão ou detalhes específicos sobre como implementar escopos; cabe ao provedor de autorização fornecer os detalhes de implementação.

Se você estiver falando sobre o OpenID Connect, estará falando sobre escopos de identidade, ou seja, quais informações de perfil são fornecidas ao cliente no token de ID ou no endpoint userinfo. O OpenID Connect possui escopos padrão integrados, de acordo com a especificação, e pode ter escopos personalizados opcionais que fornecem outras informações de perfil sobre o usuário: grupos, departamentos, etc. Os escopos integrados são: perfil, e-mail, endereço, telefone e OpenID (obrigatório).

**What are OAuth Grants?**

Uma concessão de autorização (authorization grant) é uma credencial usada pelo cliente para obter um token de acesso. A estrutura OAuth2.0 especifica os seguintes tipos de concessão no contexto de um fluxo de conexão OpenID.

**authorization\_code** - A autorização do usuário é capturada em um código que o cliente pode trocar por um token de acesso e um token de identidade chamando o método authorization

**implicit** - (deprecated no OAuth 2.1) Este tipo de concessão é implícito, pois nenhum código autorizado intermediário é usado para obter o token. Quando um token de acesso é emitido por meio desse tipo de concessão, o servidor de autorização não autentica o cliente.

**refresh token** - usado por clientes para trocar um token de atualização por um token de acesso quando o token de acesso expira ou está prestes a expirar. Evita que o usuário precise se autenticar novamente para obter outro token de acesso.

**client credentials** - usadas durante service to service requests (conta de serviço) para obter um token para acessar um serviço.

**Resource Owner Password** - usada para obter um token de acesso fornecendo ao cliente as credenciais do usuário. O cliente envia a solicitação para obter o token do endpoint token com as credenciais do usuário (este recurso foi descontinuado pelos Padrões OAuth 2.0).


**Device Flow** - Uma extensão OAuth2.0 que permite que dispositivos sem recursos de navegador recuperem um token de acesso. Usado por automóveis, residências, TVs, etc.

**Hybrid Flow** - combinação de fluxo de código implícito e de autorização. Utiliza combinações de vários tipos de concessão, mais comumente o código id\_token.

**Extension Grants** - fluxos de concessão de emissão de tokens não padrão, como delegação, credenciais personalizadas etc.

**What are response types:**

Response types - usados ​​na solicitação de canal frontal para o endpoint do provedor de autorização. Informa o Servidor de Autorização sobre o fluxo de processamento de autorização desejado, incluindo quais tokens são retornados dos endpoints utilizados. Os seguintes tipos de resposta correspondem a cada fluxo. Observe que os fluxos são discutidos mais adiante neste artigo.



**OpendID/OAuth2.0 connect endpoints:**

Os endpoints são as URLs no provedor de autorização que o aplicativo cliente usará para enviar solicitações de autenticação do usuário e recuperar os tokens de segurança. O servidor de recursos usará os endpoints para validar um token de acesso ou recuperar o conjunto de chaves públicas que será usado para validar a assinatura do token. Os metadados ou o endpoint de discovery publicados pelo provedor podem ser usados ​​para obter as informações exatas do URI a serem usadas para acessar o endpoint.

**Authorization endpoint**: - O authorization endpoint realiza a autenticação do usuário final. Isso é feito enviando o user agente ao ponto de extremidade de autorização do servidor de autorização para autenticação e autorização, usando parâmetros de solicitação definidos pelo OAuth 2.0 e parâmetros e valores de parâmetros adicionais definidos pelo OpenID Connect. Esse endpoint é comumente chamado de canal frontal, pois o user agente está envolvido na obtenção do código de autorização.

**Token endpoint**: - O Token endpoint é usado pela parte confiável (cliente) para obter um token de acesso, um token ID e, opcionalmente, um refresh token. O endpoint token requer autenticação da parte confiável (cliente). Esse endpoint é comumente chamado de canal secundário, pois o user agente não está envolvido na troca de tokens.

**UserInfo endpoint**: O UserInfo endpoint que retorna declarações sobre o usuário final autenticado. Para obter as declarações solicitadas sobre o usuário final, o cliente faz uma solicitação ao UserInfo endpoint usando um token de acesso obtido por meio da autenticação de conexão OpenID.

**Introspection endpoint** - A introspecção de token define um mecanismo para servidores de recursos obterem informações sobre tokens de acesso. Os servidores de recursos podem verificar a validade dos tokens de acesso e descobrir outras informações, como qual usuário e quais escopos estão associados ao token.

**JWKS\_URI endpoint** - o endpoint para recuperar chaves públicas do JSON Web Key Store associadas às chaves privadas JWKS usadas para assinar os tokens. Elas podem ser usadas para validar o ID Token.

**OIDC Discovery endpoint**: O padrão OIDC configurou como opcional uma forma para os fornecedores publicarem. Este endpoint fornece uma lista de todas as URLs associadas aos endpoint para o fluxo OAuth2.0/OIDC. Desenvolvedores, equipes de segurança e automação podem usá-lo para testes e automação. https://<url for your Authorization Server>/.well-known/openid-configuration

**OpendID/OAuth2.0 - Front Channel & Back Channel**

Ao discutir fluxos de conexão OpenID ou concessões OAuth, há dois tipos diferentes de conexões:  front channel and back channel.

Front-channel é onde o agente do usuário (o navegador) é redirecionado para a página de login do servidor de autorização. Este também é o ponto em que a autenticação multifator (MFA) pode ser inserida no fluxo. O servidor de autorização valida as credenciais e o consentimento e, em seguida, redireciona o agente do usuário de volta para o aplicativo cliente com o código de autorização para que ele possa ser usado na troca por um token de segurança.

Back-channel é onde o aplicativo web cliente troca o código de autorização pelo token de acesso e pelo token de ID. Isso é feito em segundo plano pelo aplicativo cliente, conectando-se ao ponto final do token, não visível ao agente do usuário (navegador).

Observação: o fluxo de conexão OpenID implicit puro não vai para o back-channel token endpoint.

**Client authentication with the Authorization provider**

Antes de abordar os fluxos de autenticação, vale a pena observar o que acontece com a metade do canal de retorno dos fluxos. Quando uma aplicação web cliente se conecta ao provedor de autorização por meio do canal de retorno, para obter os tokens, validá-los ou até mesmo revogá-los, ela precisa ser autenticada com o provedor de autorização. Isso envolve um segredo compartilhado. Ele pode ser baseado em senha, certificado ou JWTs de chave privada. A credencial mais comum usada hoje é a senha, também conhecida como segredo. Esses segredos devem ser protegidos de alguma forma, seja por um cofre ou algum serviço que possa mantê-los.


**Client authorization with the Authorization Provider**

Após a autenticação, o aplicativo cliente precisa ser autorizado pelo provedor de autorização para determinar qual servidor ou serviço de recurso tem permissão para usar o token de acesso. Ao solicitar um token, o aplicativo cliente deve fornecer um parâmetro de audiência que indique qual servidor ou serviço de recurso é o destinatário pretendido. O provedor de autorização analisará uma política ou alguma lista de controle de acesso para verificar se o cliente deve ter permissão para acessar o recurso e, se permitido, o token de acesso conterá a declaração de audiência com o servidor de recurso.

**OpenID connect authentication flows:**

Às vezes, pode ser confuso falar sobre grant types e fluxos, pois ambos parecem descrever a mesma coisa. É importante lembrar que os grant types geralmente são discutidos nas especificações do OAuth 2.0, enquanto os fluxos são mencionados no padrão OpenID Connect.


**Authorization code flow** (confidential clients) - Usado por aplicações web que podem armazenar um ID de cliente e um segredo com segurança. A parte confiável (aplicativo cliente) obtém um código de autorização do endpoint de autorização (front channel) do agente do usuário por meio de um redirecionamento vindo do provedor OpenID após o usuário apresentar as credenciais com sucesso. A parte confiável então troca o código de autorização por um back channel usando um segredo de cliente para um token de ID e um token de acesso e, opcionalmente, um token de atualização. O aplicativo cliente então usa o token de acesso para buscar as APIs.



**Fluxo implícito** - Normalmente usado por SPAs que não podem manter um segredo. A parte confiável obtém um token ID e um token de acesso diretamente do endpoint de autorização do user agent por meio de um redirecionamento vindo do provedor de autorização após o usuário apresentar as credenciais com sucesso. É estritamente um fluxo de canal frontal. O fluxo implícito não usa o back channel. O endpoint do token não é usado neste fluxo e não há tokens de atualização.

Observação: este fluxo está sendo descontinuado no OAuth 2.1 devido a preocupações de segurança relacionadas a vazamento de token de acesso e ataques de repetição. No final deste artigo, fornecerei referências para orientação sobre este fluxo. Portanto, se você estiver desenvolvendo seu SPA, considere usar o PKCE. No entanto, se seu aplicativo já o utiliza, considere eliminá-lo gradualmente nas próximas versões de software.

**Hybrid Flow** - O Fluxo Híbrido é um fluxo do OpenID Connect que incorpora características tanto do fluxo Implícito quanto do fluxo de Código de Autorização. Ele permite que os clientes obtenham alguns tokens diretamente do Ponto de Autorização, enquanto ainda têm a possibilidade de obter outros do Ponto de Token. Este fluxo pode ser útil se o cliente precisar realizar algum processamento com os tokens antes de trocar um código de autorização por tokens.



**Trouble Shooting & Testing (Solução de problemas e testes)**

Nesta seção, mostrarei como testar a configuração do seu servidor de autorização sem precisar passar pelo aplicativo cliente. Isso pode ser útil para testar a configuração do cliente OAuth antes que a equipe de desenvolvimento conclua o desenvolvimento do aplicativo cliente.